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Ken NAKAyAMA and Kenichiro OKAMoTo
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           （Director： Prof． K． Okamoto）
  SH 582 （17a－hydroxy－19－nor－progesterone caproate） was adrninistered to 15 patients of
benign prostatic hypertrophy． The total doses ranged from 400 to 3200 mg． Subjective symptoms，
especially residual’???撃奄獅〟C were relieved in all the cases． Although several objective examina－
tions were carried out， objective findings did not show remarkable changes． Side effect was
not observed in any cases．











































Table 1症 例 と 成 績
症倒例令1
投 与 前 所 見




























































































































































































560        中山・岡元：前立腺肥大症のProgestogen療法
Table 2成績のまとめ        るので現在検討中であるが，その成績は別の機会に発
A 自覚症状への影響
  イ軽 快（10）
  P  やや軽’決   （ 5）
  ハ 不  変  （o）
B 他覚症状への影響
1．触診所見
 イ 不  変
 P 縮  小
2．残  尿
 イ 不  変
 ロ 減  少
 ハ 消  失
3．尿波測定所見
 イ 改  善
 Pt不  変
   改  善
   不 変
   改  善
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